




Flammability of Fabrics 
一一一BurningRate and Smoke Concentration by Horizontal test--





































重憲 厚さ 品番時e 品密度/c甥
(司!rl) (.同 (S) タテ ヨヨ
綿 1 2.0 0.24 44 54 26 
ポリエ;<テ晶F 4.5 0.08 97 39 38 
>t!IJ.:t..ステ^'哨裡紡 11.6 0.23 45 54 28 
アタリ，ν 9.5 0.26 33 28 28 
アセテ トー 8.5 0.17 55 44 31 
ポリデロピレン 18.2 064 11 19 15 
羊 毛 10.6 0.30 25 24 23 
ナイロン 6.7 0.12 71 43 38 
アクリル系 9.5 0.34 20 1 5 16 
取化ピユリデJ 5.7 0.13 44 25 20 
防虫檎 1 3.9 0.24 44 54 26 
~員ポリエステル 5.7 0.08 97 39 39 
防長ポゾ エス'j-，レ綿置紡 15.1 0.24 45 54 28 









































































E式 料 (各試料 l枚 ) (上:綿/下:各鋲料) (上:各銭料/下:綿 )
燃焼距離 燃焼速度 燃焼距厳 燃焼速度・ 燃』免除隊 燃焼適度
(mm) (mml酬) (mm) (醐/附) (mm) (1Im1制)
綿 254.0 1 59.1 254.0 123.2 254.0 1 23.2 
ポリエステル 195.2 366.0 " 169.3 " 1 34.7 
ポリエエテ，レ綿混紡 254.0 204.8 ‘' 89.3 " 161.4 
7?‘J，ν 11 356.9 " 266.9 ‘' 157.4 
アセテート 11 797.9 1 1 85.0 1 1 14.6 
ポリデロピレン 91.3 1 18.8 1 215.6 " 183 6 
司t 毛 8.4 49.4 1 78.7 " 9 O. 0 
ナイロン 自消 1 136.2 1 1 18.3 
アタリ，レ系 " " 185.0 1 1 93.2 
4量化ピニリデン " " 1460 " 188.1 
防炎綿 " ー 28.0 35.1 " 93.7 
防炎ポリ ヱステ，ν " 254.0 1 54.7 1 174.4 
d方炎ポ 1):Lスチル綿混紡 " 39.7 42.0 1 1 1 1.4 
防炎アクリ，ν 1 30.8 37.1 1 104.6 
2∞ r=-0.86 200 I r=-0.79 . 
燃 l創〕 燃 180
焼 哲生













。 30 50 70 90 。3 4 5 6 7 8 
糸数/0曙 密度(mg/C1Il) 
回一3・a 水平法による燃焼速度に及ぼす糸密度の影響 E国一3・b 水平法による燃焼速度に及ぼす答、度の影響



































( 4 ) 
宕崎他:織物の燃焼性 -47ー
挙動を記録した光透過率曲線の例を図-4に示す。 a，b， 






C 8 'max Cs.avext 震E比津
綿 0.051 0.45 1.00 
ポリエステル (0.378 ) (7.57 ) 1682 
ポリエステル綿混紡 1 002 51.64 11475 
Tクリル 0.222 5.75 12.78 
7""チート 0.028 0.57 1.27 
ポリプロピV ン ( 0.050) ( 1.66) (S. 69) 



































!;t 料 AI:大 相村発煙畳 般大 相対発煙量滅光係数 減光係数
Cs 'max CS' avext 煙量比率 C s. max Cs'avext 煙量比率
綿 0.089 1.57 1.00 0.089 1.57 1.00 
ポリエスチル 0.199 7.73 4.92 0.391 17.76 11.31 
ポリエステル綿dWi 0.776 2537 16.16 1 071 72.75 46 34 
77リル 0.1 02 2.80 1.78 0.235 12.46 7.94 
アセテート 0.445 8.57 5.46 0.050 086 0.55 
ポリプeピνン 0.151 5.79 3.69 1. 1 63 67.99 4 3.S 1 
羊 毛 0.234 4.70 2.99 0.380 55.66 35.45 
ナイロン 0.098 1.14 0.73 0.075 1.25 。.80
アクリル系 0.604 6.61 4.21 1 438 54.43 34 67 
.11化ピユリ ヂン 0.191 9.01 5.74 0.262 12.00 764 
防炎綿 ( 0.393) ( 5.95) (3 79) 1.051 141. 74 90.28 
防炎ポリエステ，レ 0426 19.25 12.26 0.768 84.57 5387 
防炎ポリエスチル綿混紡 (0.607 ) ( 1 2.49) ( 7.96) 1.069 1 1. 2 2 7 O. 84 
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Surnrnary 
Burning rate and smoke concentration measurements have been carried out on various fabrics containing flame 
retardant samples (Inorganic ammonium treatment). 
Burning rate and smoke concentration are evaluated by horizontal method and optical method on single and 
double layers of cotton to various fabrics. 
Burning rate increase greatly on the layer of upper cotton to down flammable fabric and/or upper flame retardant 
fabric to down cotton. 
Smoke concentration has grown on the layer of upper various fabric to down cotton fabric. It is because of 
prevented flame of cotton by upper various fabric. 
It suggest on choice of layered fabric combination 
(6 ) 
